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第14回： 6月26日（金）18：15～　 1 号館地下 2階自然科学実験室
澤口隆「インド・デカントラップ巡検報告（洪水玄武岩，ロナクレーター，エロー
ラ石窟寺院）」
　2014年 9 月 5 日～ 9日にインド・ハイデラバード大学で開催された，第 7回地

















































1）Worldwide variations in artificial skyglow. Scientific Reports, 5（8409） 1-6, 2015. 
（Christopher C. M. Kyba, Kai Pong Tong, Jonathan Bennie, Ignacio Birriel, Jennifer J. 
Birriel, Andrew Cool, Arne Danielsen, Thomas W. Davies, Peter N. den Outer, 
William Edwards, Rainer Ehlert, Fabio Falchi, Jürgen Fischer, Andrea Giacomelli, 
Francesco Giubbilini, Marty Haaima, Claudia Hesse, Georg Heygster, Franz Hölker, 
Richard Inger, Linsey J. Jensen, Helga U. Kuechly, John Kuehn, Phil Langill, Dorien 
E. Lolkema, Matthew Nagy, Miguel Nievas, Nobuaki Ochi, Emil Popow, Thomas 
Posch, Johannes Puschnig, Thomas Ruhtz, Wim Schmidt, Robert Schwarz, Axel 
Schwope, Henk Spoelstra, Anthony Tekatch, Mark Trueblood, Constance E. Walker, 




1）Cosmic ray intensity variations in the 24th solar cycle observed by LAAS experi-
ments. 34th International Cosmic Ray Conference. The Hague, Netherlands. August 
1, 2015 （N. Wada, A. Iyono, H. Matsumoto, K. Okei, S. Tsuji, S. Ohara, N. Ochi, N. 
Takahashi, T. Nakatsuka, I. Yamamoto, S. Yamamoto）
2）The primary energy spectrum derived from Linsley method with simulations of 
152
heavy compositions in the LAAS mini array observation. 34th International Cosmic 
Ray Conference. The Hague, Netherlands. August 1, 2015 （H. Matsumoto, K. Okei, S. 
Tsuji, S. Ohara, N. Ochi, N. Takahashi, I. Yamamoto, T. Nakatsuka, S. Yamamoto, A. 
Iyono）
3）光害を多面的に学ぶ小学校環境教育プログラム　その 2：生物と人体への影響を主題



















2）日本照明委員会　第 4 部会委員（兼 国際照明委員会TC 4 -21委員）
5．メディア関連
1）朝日新聞 オピニオン面「私の視点」『国際光年　光による「害」も考えよう』2015年
2 月 8 日掲載
2）山陰放送「テレポート山陰」電話インタビュー 2015年 5 月28日放映
3）日本海テレビ「every日本海」電話インタビュー 2015年 5 月29日放映
4）毎日放送「ちちんぷいぷい」インタビュー・活動内容紹介 2015年 7 月 6 日放映
5）文化放送「福井謙二 グッモニ」出演2015年 9 月24日放送
6）文化放送「いとうせいこうGREEN FESTA」出演2015年 9 月27日放送








































Vol. 37, No. 6, 259–264, 2015（西村光史，小林哲夫）．
2）Crystal capture and settling in sheet-like silicic magma chambers consisting of eu-











2）Sequential estimation of hydraulic parameters in layered soil using limited data. Geo-





1）A Fanaroff-Riley Type I Candidate in Narrow-Line Seyfert 1 Galaxy Mrk1239, The 
Astrophysical Journal Letters, 798, L30-34, 2015 （Doi, A., Wajima, K., Hagiwara, Y., 
Inoue, M.）
2）ALMA Multi-line Observations of the IR-bright Merger VV 114, The Astrophysical 
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Journal, 803, 34, 2015 （Saito, T., Iono, D., Yun, M. S., Ueda, J., Nakanishi, K., Sugai, H., 
Espada, D., Imanishi, M., Motohara, K., Hagiwara, Y.）
3）High-Resolution Imaging of Water Maser Emission in the Active Galaxies NGC 6240 
and M51, The Astrophysical Journal, 815, 124 （6pp）, 2015 (Yoshiaki Hagiwara and 
Philp G. Edwards)
2. 講演・その他
1）Yoshiaki Hagiwara and EAVN tiger team members: “Current status of EAVN ex-
periments”, 8th KaVA Science Working Group Meeting, 2015 January 14-15, Daemy-
ung resort, Gyeongju, Korea （Oral presentation）
2）Yoshiaki Hagiwara: “Future projects”, University of Science and Technology （UST） 
– Graduate University for Advanced Studies （GUAS） Radio Astronomy Winter 
School 2015, 2015 February 10-13, Daemyung Resort, Jeju, Korea （Invited lecture）
3）萩原喜昭，堀内真司，土居明広，三好真：“活動銀河におけるサブミリ波帯H2Oメーザー








































1）Detection of Au（III） ions using a poly（N, N-dimethylacrylamide）-coated QCM 
sensor, TALANTA, 146, 507-509, 2015. （Hideaki Tokuyama, Eri Kitamura, Yoshimi 
Seida）
2）Behavior of QCM in Response to Heavy Loading of Polystyrene under Ambient Con-
dition, J. Toyo Univ., Natural Science, 59, 47-56, 2015. （Yoshimi Seida）
3）QCM Behavior of DMSO and PrOH under cryo-condition, J. Toyo Univ., Natural Sci-
ence, 59, 57-64, 2015. （Yoshimi Seida）
4）水の科学～水の自然誌と生命，環境，未来～，オーム社，2015.3（ISBN978-4-274-21719-
7）（清田佳美）
5）Demonstration of QCM Measurement of Viscoelastic Phase Behavior of PVA Sol in 








47回化学工学会秋季大会，北大工学部（2015.9/ 9 ～11，発表 9 / 9 ）（清田佳美）
3）親水基を導入したアクリレートゲルの有機溶媒収着，日本吸着学会第27回研究発表会，
徳山大学工学部，2015, 11/19, 20（発表11/19）（清田佳美）
4）Development of Stimuli-Responsive Organogel for VOC Recovery, 25th MRSJ, 
2015,12, 9, Yokohama （Yoshimi Seida）
5）Application limitations of analytical solution to determine intraparticle diffusivity 
from concentration decay curve, Dec. 18, Pacifichem 2015, Hawai （Nakayama Yu, 
Noriyoshi Sonetaka, Yoshimi Seida, Eiji Furuya）,
6）Effect of solution composition on the thermos-responsie CO2 adsorption/desorption 
properties of poly（N-isopropylacrylamide）-polyamine copolymer gel, Dec 17, Paci-


































5）Conformational Analysis of a Novel Neonicotinoid Insecticide Bearing an Amide Moi-
ety by Molecular Mechanics Calculations，東洋大学紀要　自然科学篇，59, 89-96, 























2）Bound state solutions of Dirac equation with repulsive scalar linear potential. AIP 
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